



















This treatise is divided in two sections: the first part deals with an historical review of pre-
vious Dionysian research in relation to my own work. It seems to me that Dionysus was given
the role of a stranger god in the Greek pantheon. It was probably an intentional amalgam of anti-
polis elements (ecstasy, frenzy, savagery, feminine, animal, unconscious) incorporated into the
public, official polis religion. In that sense, Dionysian elements are not confined to ancient Greece
but could be present in every culture. After reviewing several cultures that employ effeminate
priests and shamans, I came to a hypothesis that at the core of these Dionysian elements lies the
existence of a similar class of people, i.e. asexual or transsexual priests. By this I mean a class
of people who find themselves different from the majority in perception and choose to live as
specialists dealing with the otherworld. In my opinion, the Dionysian experience could be
grouped in the same category as the androgynous figures found in Gunnestrup Cauldron, Scythian
enares, and North American berdache. If these asexual or transsexual religious figures of different
areas share common traits, they might come from a genetic particularity, i.e. a GID (gender iden-
tity disorder). This surely is a wild and very speculative proposal, but if we do not wish to confine
things Dionysian to the domain of Classics, we should also use materials from other branches of
the humanities such as archaeology and anthropology. I am not sure if the issue of the possible
relationship between a GID and the special kind of religious functionary in areas I discuss in this
paper could be connected with the issue of eunuchs in general and gallus (pl. galli), a eunuch
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de recherche sur l'imaginaire, Université Grenoble 3, 18 (1999-12), pp.9-17.（⑤の仏語版、Mat-















































J. E. ハリソンであろう（Harrison 1903; Harrison 1912）。そして彼女に刺激、触発されてケン
ブリッジ学派が出来た（G. マレー、F. コンフォード、A. B. クック）。彼らは『人類学と西洋
古典学』という論集を著し、両者の研究における協力関係の有効性を主張した（Evans et al.
1908; cf. Harrison 1909）。この流れはもちろん古典学の主流とはならなかったが、その後も







によって一連のディオニュソス研究を生み出した（Vernant 1985; Detienne 1977; 1986）。こう
した古典ルネサンスとでも呼ぶべき、古典学を人類学的視点から再活性化しようとする研
究、わけてもルイ・ジェルネのそれについての評価の試みはハンフリーによってなされて

















































に分かることばかりである（Burkert 1985: pp.161-167; pp.237-242; Jeanmaire 1951; ジャンメール
































つも論考を書いている（Taylor 1987; Taylor 1992）。また彼は 2016 年 5 月にチェコのブルノ
大学で行われた第十回国際比較神話学会においてもこの問題を取り上げていた（”Gunde-







































































































































在、性の違和感を持つ人々の状態に対しては、性同一性障害（Gender Identity Disorder, GID）
とかトランスジェンダーとか性別違和という名称が与えられている。そうした人々からの
悩みや苦しみの報告も、そして社会での受容のされ方を改善しようとする運動もある。性
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＊2016 年 8 月 1 日に行われた比較神話研究会において「ディオニュソスと私：人類学と西
洋古典学」として発表し、その後、タイトルの変更、加筆修正、欧文要旨の追加を行った。
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